















CONCERNING THE COMMUNICATION OF INFORMATION BETWEEN PEOPLE AND GOODS 
WITH METAPHOR FOR NATURAL PHENOMENA 
































ON なのか OFF なのかなど情報を伝えている。例えば、赤























People can intuitively read a lot of information from the shadow difference. However, the current 
industrial products no longer have shapes, and the amount of information that can be obtained 
therefrom has become extremely small. As information becomes more complicated, it is important how 
to intuitively make people understand and operate properly. In this research, we aim to communicate 
between humans and goods by expressing abstract using geometric forms and changing the shade of 
real substance. 





























































































	 (１)で検討した形状に 3DCG ソフトウェア CINEMA 

























図 7	 形状決定 
 













































図 11	 S03N 2BBMG(JR タイプ) 
 
 








	 駆動：S03N 2BBMG(JR タイプ) 
	 制御：Arduino UNO 
	 電源：5V 
 
図 13	 実験機動作機構部 
 
 








































る。一連の動作の流れを図 15 に示す。 
 
 







プにおける動作を図 17 に示す。 
 
 
図 16	 実験風景 
 
 
図 17	 ジェスチャー別モータ動作 
c）プロトタイプ外観  
	 制作したプロトタイプの外観を図 18、図 19 に示す。




図 18 プロトタイプ外観 
 
 







 素材：アクリル板（1mm / 2 mm / 3mm / 6mm） 
	 制御：Arduino MEGA 
 DC モーター：S03N2BBMG (JR タイプ) 
 電源：AC アダプター (DC5V/4A) 
 
 




部の検討、図 21 に 1/1 スケールのスケッチによる検討、
図 22 に 3DCG による外観実施意匠検討を示す。 
 
 
図 20	 脚部アイデア展開 
  
図 21	 1/1 スケールによる検討 
 
 


























れを固定する。脚部外観意匠図面を図 26 に示す。 
 
 
図 24	 脚部 PARTS(G-1) 
 
 
図 25	 脚部 PARTS(G-2) 
 
 







図面を図 27 に示す。 
 
 





を図 28 に示す。 
 
 








図 29	 可動部意匠図面 
 




















基板外観を図 32 に示す。 
 
 
図 32	 基板外装 
 
７ . 情報出力装置作品概要  
（１）実機制作作品外観  




図 33	 実機制作完成作品写真 












駆動…サーボモータ S03N 2BBMG(JR) 
素材…ミラー調アクリル, 透明アクリル, アル
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